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   It has been believed that the substorms is a manifestation of extraordinary plasma processes in the magnetosphere such as 
instability,  anomalous resistivity and reconnection. In this paper, we show that this belief is a misleading concept and that 
substorm must be understood as the development and transition of the convection system. Major observed signatures of the 
substorm have all become reproducible by the recent magnetosphere-ionosphere (M-I) coupling simulation. In the ionosphere,  
these reproductions include enlargement  of  the oval and quiet  arc during the growth phase,  the onset  that  strat  from the  
equatorial  edge  of  the  oval  together  with  Pi2  and  positive  bay,  and  the  westward  traveling  surge  (WTS).  Also  in  the 
magnetosphere,  the  plasma sheet  thinnning,  the dipolarization,  the  D-deflection,  earthward  propagating  dipolarization are 
reproduced successively. In order to understand the substorm as the change in convection system, we first study from these 
numerical solutions the energy conversion driving the convection and the generation mechanism of field-aligned current (FAC) 
namely the formation process of the dynamo. Based on these results, we investigate how the structure of the convection would 
change from the quiet state to the growth phase and further to the expansion phase. Then we clarify how the various substorm  














ーロラオーバルの拡大と quiet arc、Pi2 と positive bay、それらと共にオーロラオーバルの赤道側から開始するオン
セット、西方伝搬するサージ（WTS）が再現されている。磁気圏では、プラズマシート thinning、双極子化、D-









の段階を経て、電磁エネルギーに変換され、FAC として電離圏に供給される。全ての FAC は、磁化電流から生成
される。当たり前のことであるが、対流とエネルギー変換においては、力のバランスとエネルギー保存が成り立つ
ことが必須である。これらの力学法則に従って、磁気圏ー電離圏対流を（シミュレーションで）再現すれば、サブ
ストームはその変動と急変現象（状態遷移）として自然に発生する。サブストームには何かキーとなる重要な素過
程が隠されているという発想では、研究の方向は出だしから誤ってしまう。
